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The genus Pleurotus comprises some of the most popular edible mushrooms due 
to their favourable organoleptic and medicinal properties, vigorous growth and 
undemanding cultivation conditions. Pleurotus species contain a variety of secondary 
metabolites including various phenolic compounds which have been said to act as 
excellent antioxidants and possess antidiabetic activity. The antioxidant activity of 
mycelial extract of nine Pleurotus species and antidiabetic activity for Pleurotus 
citrinopileatus was investigated.   
The total phenolic content in mycelial extract of nine Pleurotus species was 
assayed by Folin-Ciocalteau’s method while antioxidant activity was determined by two 
different assays namely scavenging effect on 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) 
radical and ferric reducing antioxidant power (FRAP) assay. Mycelial extract of P. 
flabellatus exhibited the highest total phenolic content with 233.53±3.60 mg of GAEs/g 
of extract. Mycelial extract of P. sajor caju exhibited highest FRAP value with 28.20 
±0.19 µmol of FeSO4.7H2O equivalents/g of extract respectively. Mycelial extract of P. 
cystidiosus showed the most potent DPPH radical scavenging activity of 0.599 mg/ml at 
which 50% of DPPH radical were scavenged.  
The antidiabetic property of P. citrinopileatus was investigated by analysis of 
fasting blood glucose level, fasting body weight, fasting insulin and catalase level 
throughout the 45 days of treatment, with a long term view towards the possible use of 
this mushroom in the treatment of diabetes. The results showed that fasting blood sugar 
level of STZ induced diabetic rats fed on Pleurotus citrinopileatus dropped by day 30 
and returned back to normal when compared to normal rats. Diabetic rats treated with 
mycelial extract of P. citrinopileatus showed an increase in body weight after 30 days 
of treatment compared to diabetic rats treated with water.  
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By the end of 45 days, no significant difference was observed in fasting insulin 
level between normal group and diabetic group of rats treated with high dose of 
mycelial extract. Fasting catalase level marks no significant difference between normal 
rats and diabetic rats treated with mycelial extract of P. citrinopileatus. Histological 
section of the kidney of STZ induced diabetes rats treated with 1000 mg/kg of mycelial 
extract showed a very mild congestion of glomeruli and interstitium stroma of cortex. 
Hence, the consumption of selected Pleurotus species grown in tropical conditions may 
have health promoting benefits as it is taken in appropriate dose as food supplement in 
























Genus Pleurotus mengandungi beberapa jenis cendawan yang biasa dimakan 
kerana keupayaan organoleptik dan mengandungi ciri-ciri perubatan, mudah dan cepat 
tumbuh serta tidak memerlukan masa atau kaedah yang rumit. Spesies Pleurotus 
mengandungi pelbagai metabolit sekunder termasuk beberapa jenis sebatian fenolik 
yang dikatakan berfungsi sebagai antioksidan yang baik dan juga mempunyai aktiviti 
antidiabetik. Tindakan aktiviti antioksidan oleh ekstrak miselium sembilan spesies 
Pleurotus dan tindakan antidiabetik oleh Pleurotus citrinopileatus dikaji.    
Jumlah kandungan fenol dalam ekstrak-ekstrak miselium sembilan species 
Pleurotus dinilai melalui kaedah Folin-Ciocalteau manakala aktiviti antipengoksidaan 
ditentukan melalui dua asei yang berlainan iaitu kesan pemburuan terhadap radikal ,1-
diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) dan kuasa antipengoksidaan penurunan ion ferik 
(FRAP). Ekstrak miselium P. flabellatus menunjukkan kandungan jumlah fenol yang 
paling tinggi dengan nilai 233.53±3.60 mg asid gallik /g ekstrak. Ekstrak miselium P. 
sajor caju menunjukkan FRAP yang tertinggi dengan nilai  28.20 ±0.19 µmol 
FeSO4.7H2O /g ekstrak. Ekstrak miselium P. cystidiosus pula menunjukkan kesan 
penyingkiran yang paling efektif terhadap radikal DPPH iaitu dengan nilai  0.599 mg/ml 
di mana 50% radikal terburu.  
Aktiviti antidiabetik oleh P. citrinopileatus dikaji melalui analisis di mana paras 
glukosa dalam darah ketika puasa, berat badan ketika puasa dan takat insulin dan 
katalase semasa berpuasa diperolehi selepas 45 hari rawatan dengan harapan kelak 
cendawan ini boleh digunakan untuk merawat diabetik. Selepas 45 hari rawatan dengan 
ekstrak miselium, keputusan menunjukkan paras glukosa dalam darah ketika berpuasa 
tikus-tikus yang diaruh menjadi diabetik dengan menggunakan STZ menurun dan 
kembali ke paras normal bila dibandingkan dengan tikus-tikus normal. Tikus-tikus 
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diabetik yang dirawat dengan ekstrak miselium P. citrinopileatus menunjukkan 
peningkatan dalam berat badan selepas 30 hari rawatan bila dibandingkan dengan tikus-
tikus diabetik yang dirawat dengan air sahaja. 
Selepas berakhirnya rawatan selama 45 hari, diperhatikan bahawa tiada 
perbezaan signifikan dalam paras insulin ketika berpuasa antara tikus-tikus dalam 
kumpulan normal dan tikus-tikus diabetik yang dirawat dengan ekstrak miselium pada 
dos tinggi. Paras katalase ketika puasa juga tidak menunjukkan sebarang perbezaan 
yang signifikan di antara tikus-tikus normal dan tikus-tikus diabetik yang dirawat 
dengan ekstrak miselium P. citrinopileatus. Keratan histologi ginjal tikus yang diaruh 
menjadi diabetik oleh STZ dan dirawat dengan 1000mg/kg ekstrak miselium 
menunjukkan glomeruli menjadi padat dan wujud interstitium stroma dalam korteks 
ginjal. Maka, pengambilan spesies Pleurotus tertentu yang ditanam di kawasan yang 
beriklim tropika berkemungkinan berguna dalam meningkatkan status kesihatan apabila 
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